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損益項目のシフトを利用した利益マネジメント
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研究は Ronen & Sadan （1975） とBarnea et al. 
（1976）である。彼らは、異常項目からsmoothing 























































































































Mean St. Dev. 0% 25% Median 75% 100%
SHIFT 0.000 0.010 -0.208 -0.001 0.000 0.001 0.289 
OIbSH 0.049 0.063 -0.962 0.018 0.040 0.073 0.867 
⊿OIbSH 0.006 0.042 -0.557 -0.007 0.005 0.017 0.817
SHIFT：シフト額 / 前期末総資産
OIbSH：シフト前経常利益 / 前期末総資産





Minus Shift No Shift
Total χ2 p-value












924 20.662 0.000  ***












3580 33.415 0.000  ***
Total 6780 100 3404 100 10184
　
　
Plus Shift No Shift
Total χ2 p-value












1114 3.069 0.080     *












3914 8.724 0.003  ***
Total 6140 100 3404 100 9544

































































 α2OIbSHit * LOSSit＋εit  …（１）
第２段階：SHIFTabsit＝β0＋β1OIbSHit＋
 β2OIbSHit * LOSSit＋μit  …（２）
プラスシフト企業 VS 無シフト企業
第１段階：SHIFTpit＝α0＋α1OIbSHit＋



























Probit selection equation Outcome equation
Adj.R2 Estimate t-value p-value
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まである。Hoffman & Zimmer（1994）、Beattie 
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